










ABSTRA CT The feed -fonραrd syllabic compαnder， which is already proposed in preuious pα-
per， hαs equαlity in compαnding functionsωith existing feed -bαck syllαbic compαnders as de-
scribed in this leter. The trαnsient responses of this compander are substαntiated through 




























y(t) = x(t)/E O.5{X(t)} ???
従って，エンビ、ロープの意味においてはy(t)は，
次のように与えられる.
E{y(t)} =E{x(t)}/E O.5{x(t)} 










Fig. 1 Configuration of Feed -forward syllabic Com-
pander. (a) compressor， (b) expander 
Mar.1992 Vo1.27 -B， 
tirne， 10rns/div 



































Transient response of the Feed -forward syllab -




(b) cxpand(~d signals 
CCITTにおけるコンパンダのアタックタイムとリカ
ノ〈リタイム
Fig. 2 Definition of both of attack time ta and recovery 







































































































































ために単精度64bitの高精度なCRAY X -MP /14se 









クタイムta. リカバリタイムtrはそれぞれ図 2(a)， 
(b)に示すように定義されており.それぞれの上限値
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culoff frequency， Iz 
FBコンパンダ(1次IIRFilter)におけるアタックタイ
ムta'リカバリタイムtr特性
Fig.5 Cut， of frequency responses both of attack time 
ta叩 drecovery time tr of the.Feed -back syllab， 


























Frequency responses of the Feed -forward syl 
















信学論(B)，J74 -B -1， 6， pp.532 -534(1991-06). 
(4) CCITT RED BOOK F ASCICLE m. 1 
















phone connections and circuits" ， Recommenda-
tion G.162 (Oct. 1984， pp.217 -223). 
(受理平成4年 3月20日)
FFコンパンダは， FBループを廃することにより，
過渡応答特性の欠点を改善することができた.また，
実験結果より知れるように，段数mを適切な値を越
